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 This research deals with the placing of the singular in the meaning of 
the plural in the Quranic verses and the words of the Arabs. Hence, 
the problem of research is as follows: How did the linguists view the 
singular status of the plural? Was the use of singular in the meaning 
of the plural valid for all single words? The type of research used in 
this field is descriptive qualitative research, using the analytical 
method of grammar, and the technique of a collection consists of the 
library method. The result of the study answers this problem and that 
the advent of the singular in the meaning of the plural is not denounced 
by the Arabs if the speech is evidence of its collection. This method is 
mentioned in the Holy Quran and the words of the Arabs. However, 







١. ﺔﻣﺪﻘﳌا  
ﻪﻴﺘﻋ ﺪﻟو ﺲﻳردإ) ﻪﻟ ﻊﺿو ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻆﻔﻟ ﻞﻛ ﺔﻟﻻد ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﻞﺻﻷا، ٢٠١٨ ﺪﺣاو ﻰﻠﻋ دﺮﻔﳌا لﺪﻴﻓ ،(
 ﲎﺜﳌاوةﺪﺣاو وأ ﻊﺿﻮﻣ ﰲ ﻊﻤﳉا ءﻲﺠﻴﻓ ﻞﺻﻷا اﺬﻫ ﻦﻋ جﺮﳜ ﺪﻗو ،ﲔﻨﺛﺎﻨﻣ ﺮﺜﻛأ ﻰﻠﻋ ﻊﻤﳉاو ﲔﺘﻨﺛا وأ ﲔﻨﺛا ﻰﻠﻋ
.ﻊﻤﳉا ﲎﻌﻣ ﰲ دﺮﻔﳌا ﻊﺿﻮﻳ ﺪﻘﻓ ﺲﻜﻌﻟCو دﺮﻔﳌا ﻦﻋ ﻊﻤﳉC ﱪﻌﻳ ﺪﻗو ،ﲎﺜﳌا  
.ﺔﻗEو ،ﻞﲨو ،ةأﺮﻣاو ،ﻞﺟر ﻞﺜﻣ ةﺪﺣاو وأ ﺪﺣاو ﻰﻠﻋ ّلد ﺎﻣ ﻮﻫ دﺮﻔﳌا ﻊﻤﳉاو  وأ ﲔﻨﺛا ﻰﻠﻋ ّلد ﺎﻣ ﻮﻫ
 ﺮﻛﺬﳌا ﻊﲨ :ﲔﻤﺴﻗ ﻰﻠﻋ ﻮﻫو ﺔﻣﻼﺴﻟا ﻊﲨ ﻰﻤﺴﻳو دﺮﻔﳌا ةرﻮﺻ ﻪﻴﻓ ﺖﻤﻠﺳ ﻊﲨ :ﲔﻋﻮﻧ ﻰﻠﻋ ﻮﻫو ،ﺮﺜﻛﺄﻓ ﲔﺘﻨﺛا
 ﻊﲨو ﺔﻠﻘﻟا ﻊﲨ :ﲔﻋﻮﻧ ﻰﻠﻋ ﻮﻫو ﲑﺴﻜﺘﻟا ﻊﲨ ﻰﻤﺴﻳو دﺮﻔﳌا ةرﻮﺻ ﻪﻴﻓ تﲑﻐﺗ ﻊﲨو .ﱂﺎﺴﻟا ﺚﻧﺆﳌا ﻊﲨو ﱂﺎﺴﻟا
.ةﺮﺜﻜﻟا  
ﺮﺜﻛﺄﻓ ﲔﻨﺛا ﻰﻠﻋ لد ﺎﻣ ﻮﻬﻓ ﱂﺎﺴﻟا ﺮﻛﺬﳌا ﻊﲨ ﺎﻣﺄﻓ  ﻞﺜﻣ ﻊﻓﺮﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﻩدﺮﻔﻣ ﺮﺧآ ﻰﻠﻋ نﻮﻧو واو ةد[ﺰﺑ
 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ﴿ ِﱠaا ُرﺎَﺼَْﻧأ ُﻦَْﳓ َنﻮﱡِﻳراََﻮْﳊا َلَﺎﻗ ِﱠaا َﱃِإ ِيرﺎَﺼَْﻧأ ْﻦَﻣ َلَﺎﻗ َﺮْﻔُﻜْﻟا ُﻢُﻬ ْـﻨِﻣ ﻰَﺴﻴِﻋ ﱠﺲَﺣَأ ﺎﱠﻤَﻠَـﻓ ْﺪَﻬْﺷاَو ِﱠaCِ ﺎﱠﻨَﻣآ 
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ﻟِﻴُـَﻌﺬَِّب اaﱠ  ُاْﻟُﻤَﻨﺎِﻓِﻘَﲔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿و[ء وﻧﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﱵ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺮ ﻣﺜﻞ  (،٢٥ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان: ﴾ )mِEَﱠ ُﻣْﺴِﻠُﻤﻮن َ
 (،٣٧اﻷﺣﺰاب: ﴾ )ُﻔﻮًرا َرِﺣﻴًﻤﺎَواْﻟُﻤَﻨﺎِﻓَﻘﺎِت َواْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛَﲔ َواْﻟُﻤْﺸﺮَِﻛﺎِت َوﻳَـُﺘﻮَب اaﱠ  َُﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ َواْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨﺎِت وََﻛﺎَن اaﱠ  ُﻏ َ
ﲨﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﻤﺬﻛﺮ وﻣﻔﺮدﻩ ((اﳌﺆﻣﻨﲔ))، و((اﳌﺸﺮﻛﲔ))، و((اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ))، و((ﻣﺴﻠﻤﻮن))، و((ﻮارﻳﻮناﳊ))ﻓﻜﻠﻤﺔ 
    .((اﳌﺆﻣﻦ))، و((اﳌﺸﺮك))، و((اﳌﻨﺎﻓﻖ))، و((ﻣﺴﻠﻢ))، و((اﳊﻮاري))
أﻣﺎ ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ ﻓﻬﻮ ﻛﻞ ﲨﻊ دل ﻋﻠﻰ اﺛﻨﺘﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﺰ[دة أﻟﻒ وzء ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ 
َﻦ ﺎِدﻗَﺎِت َواﻟﺼﱠﺎِﺑﺮِﻳِإنﱠ اْﻟُﻤْﺴِﻠِﻤَﲔ َواْﻟُﻤْﺴِﻠَﻤﺎِت َواْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ َواْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨﺎِت َواْﻟَﻘﺎﻧِِﺘَﲔ َواْﻟَﻘﺎﻧَِﺘﺎِت َواﻟﺼﱠﺎِدِﻗَﲔ َواﻟﺼﱠ ﴿ﺗﻌﺎﱃ: 
ﺎِﻓِﻈَﲔ ﻓُـُﺮوَﺟُﻬْﻢ َواْﳊَﺎِﻓﻈَﺎِت َواﻟﺼﱠﺎِﺑﺮَاِت َواْﳋَﺎِﺷِﻌَﲔ َواْﳋَﺎِﺷَﻌﺎِت َواْﻟُﻤَﺘَﺼﺪِِّﻗَﲔ َواْﻟُﻤَﺘَﺼﺪِّﻗَﺎِت َواﻟﺼﱠﺎﺋِِﻤَﲔ َواﻟﺼﱠﺎﺋَِﻤﺎِت َواﳊ َْ
، ((اﳌﺴﻠﻤﺎت))ﻓﻜﻠﻤﺔ  (٥٣ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب: ﴾ )ﺮًا َﻋِﻈﻴًﻤﺎَواﻟﺬﱠ اِﻛﺮِﻳَﻦ اaﱠَ َﻛِﺜﲑًا َواﻟﺬﱠ اِﻛﺮَاِت َأَﻋﺪﱠ اaﱠُ َﳍُْﻢ َﻣْﻐِﻔﺮًَة َوَأﺟ ْ
، ((اﻟﺼﺎﺋﻤﺎت))، و((اﳌﺘﺼﺪﻗﺎت))، و((اﳋﺎﺷﻌﺎت))، و((اﻟﺼﺎﺑﺮات))، و((اﻟﺼﺎدﻗﺎت))، و((اﻟﻘﺎﻧﺘﺎت))، و((اﳌﺆﻣﻨﺎت))و
ﺷﻌﺔ، ﲨﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﻧﺚ وﻣﻔﺮدﻩ ﻣﺴﻠﻤﺔ، وﻣﺆﻣﻨﺔ، وﻗﺎﻧﺘﺔ، وﺻﺎدﻗﺔ، وﺻﺎﺑﺮة، وﺧﺎ ((اﻟﺬاﻛﺮات))، و((اﳊﺎﻓﻈﺎت))و
  وﻣﺘﺼﺪﻗﺔ، وﺻﺎﺋﻤﺔ، وﺣﺎﻓﻈﺔ، وذاﻛﺮة.
( ١وأﻣﺎ ﲨﻮع اﻟﺘﻜﺴﲑ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﺘﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﲑ ﻳﻠﺤﻖ ﺻﻮرة اﳌﻔﺮد وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ: 
ﲨﻮع اﻟﻘﻠﺔ وﻫﻮ ﲨﻮع ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ أﻗﻞ اﻟﻌﺪد، أي ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ إﱃ ﻋﺸﺮة، وﳍﺬﻩ اﳉﻤﻊ أرﺑﻌﺔ أوزان: أ( أَﻓْـُﻌْﻞ ﻣﺜﻞ َﺳْﻬﻢ: 
( ﲨﻮع اﻟﻜﺜﺮة ٢أَْﻓِﻌَﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻃََﻌﺎم: َأْﻃِﻌَﻤﺔ، ث( ِﻓْﻌَﻠﺔ ﻣﺜﻞ َﺻِﱯّ: ِﺻﺒـْ َﻴﺔ.  أَﻓْـَﻌﺎل ﻣﺜﻞ ﺛَـْﻮب: أﺛْـَﻮاْب، ت(َأْﺳُﻬْﻢ، ب( 
وﻫﻲ ﲨﻮع ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺸﺮة، وﳍﺎ أوزان ﻛﺜﲑة ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎب: ُﻛُﺘٌﺐ، ورﺟﻞ: رَِﺟﺎْل، وﺑﻴﺖ: ﺑﻴﻮت، وإﱃ ﻏﲑ 
  ذﻟﻚ.
ﻓﻴﻌﱪ Cﳉﻤﻊ ﻋﻦ اﳌﺜﲎ، وﻗﺪ ﳚﻲء اﳌﻔﺮد ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺜﲎ. وﻣﻦ وﻗﺪ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، 
 (.٧١٠٢ ،ﺑﻮﻟﻐﻤﺎن ﻧﻌﻴﻤﺔ وﺳﻨﻦ اﻟﻌﺮب ذﻛﺮ اﻟﻮاﺣﺪ واﳌﺮاد اﳉﻤﻴﻊ )ﺑﻐﺪاد ﺳﻜﻴﻨﺔ، 
ﺣﱴ اﻵن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪث ﺣﻮل وﺿﻊ اﳌﻔﺮد ﰲ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ )دراﺳﺔ ﰲ اﻵ[ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻛﻼم 
( ٤١٠٢) ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ : اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي اﻟﻌﺮب( وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ 
ﺬي ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﲑ إﻟﻴﻬﺎ، وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ وﻏﲑﻩ، وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ دراﺳﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟ
ﻋﻦ ﻋﻤﻮم اﳌﺸﱰك ﳏﺎوﻟًﺔ ﻟﻌﺮض واﺣﺪٍة ( ٢١٠٢) إ[د ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﳕﺮواﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. وﻛﺬاﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﲝﺚ 
اﻟﻔﻘﻬﺎء. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲝﺜﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺸﱰك ﻋﺮﺿﺎ ًﺻﻴﻠﻴﺎ ًﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ًإﺳﻬﺎﻣﺎ ًﰲ اﳉﻤﻊ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ آراء 
 ﻋﻦ ﳎﻲء اﳌﻔﺮد ﰲ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ ﰲ اﻵ[ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻛﻼم اﻟﻌﺮب.
  اﻟﺒﺤﺚ .٢
 ﻟﻜﺮﱘوﺿﻊ اﳌﻔﺮد ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳉﻤﻊ ﰲ اﻟﻘﺮآن ا
ﺟﺎء اﳌﻔﺮد ﻣﺮاًدا ﺑﻪ اﳉﻤﻊ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ آ[ت ﻗﺮآﻧﻴﺔ، ﻓﻤﻦ اﻵ[ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻜﲑ ﺟﺎء 
، ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء: ٤، ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء: ٧٤، ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ: ٢٠١، ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: ٧٤، ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ: ٥٨٢ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: 
 7109-9452 :)e( NSSI ;0822-0642 :)p( NSSI  36-35 :)1(4 lanruoJ IWAKGNAL
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، ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن: ١٣، ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ: ٢، ﺳﻮرة اﻟﻌﺼﺮ: ٤، ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء: ٥، ﺳﻮرة اﳊﺞ: ٨٦، ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ: ٩٦
، ﺳﻮرة ٦٣١، ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: ٦٢، ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ: ٠٥، ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ: ٤، ﺳﻮرة اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن: ٧٧، ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء: ٤٧
 ، آل ﻋﻤﺮان:٤، اﻟﺘﺤﺮﱘ: ٦، اﳌﺎﺋﺪة: ٤٥، ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ: ١١١، ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان:  ٥٤، ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ: ٧٤اﳊﺎﻗﺔ: 
، اﳊﺠﺮ: ٤٣، إﺑﺮاﻫﻴﻢ: ٣٦، اﻟﻨﻮر: ١٦. أﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﺮأن ﻣﻊ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻀﺎف ﺟﺎء ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر: ٧٦، اﳌﺆﻣﻨﻮن: ٤٨
، ٥١، اﻟﺸﻮرى: ٥٨٢، اﻟﺒﻘﺮة: ٩١١. أﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﺮأن ﻣﻊ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻌﺮف Cﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﺟﺎء ﰲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان: ٨٦
، اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن: ١٣، اﻟﻨﻮر: ٥١، اﻷﻧﻔﺎل: ٥٤اﻟﻘﻤﺮ: ، ٠١٢، اﻟﺒﻘﺮة: ٢٢، اﻟﻔﺠﺮ: ٧٣، ﺳﺒﺄ: ٠٢، اﻟﺰﻣﺮ: ٥٧اﻟﻔﺮﻗﺎن: 
  اﻷ[ت ﰲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﻪ ﳑﺎ ¥ﰐ: ﺑﻌﺾﻰ ، وﳓﻮ ﻫﺬا ﻛﺜﲑ ﰲ اﻟﻘﺮآن. وﺑﻴﺎن ﻋﻠ٤
وَُﻛُﺘِﺒِﻪ َوُرُﺳِﻠِﻪ َﻻ ﻧُـَﻔّﺮُِق َﺑْﲔَ آَﻣَﻦ اﻟﺮﱠُﺳﻮُل ِﲟَﺎ أُْﻧﺰَِل إِﻟَْﻴِﻪ ِﻣْﻦ َرﺑِِّﻪ َواْﻟُﻤْﺆِﻣُﻨﻮَن ُﻛﻞﱞ آَﻣَﻦ Cِaِﱠ َوَﻣَﻼِﺋَﻜِﺘِﻪ ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
  ( ٢(. )٥٨٢)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة:  ﴾َأَﺣٍﺪ ِﻣْﻦ ُرُﺳِﻠِﻪ َوﻗَﺎُﻟﻮا ﲰَِ ْﻌَﻨﺎ َوَأَﻃْﻌَﻨﺎ ُﻏْﻔﺮَاَﻧَﻚ َرﺑـﱠَﻨﺎ َوإِﻟَْﻴَﻚ اْﻟَﻤِﺼﲑ ُ
 ((أﺣﺪ))ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ: "واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﲔ اﺛﻨﲔ ﻓﺼﺎﻋﺪا. ﴾ ...َﻻ ﻧُـَﻔّﺮُِق َﺑْﲔَ َأَﺣٍﺪ ِﻣْﻦ ُرُﺳِﻠِﻪ...﴿  
  (.٥١٠٢ ،ﰲ ﻣﻌﲎ ﲨﻴﻊ، ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل: ﻻ ﻧﻔﺮق ﺑﲔ رﺳﻠﻪ، ﻓﻨﺆﻣﻦ ﺑﻮاﺣﺪ وﻧﻜﻔﺮ ﺑﺒﻌﺾ" )اﻟﺰﺑﻮن
 ((أﺣًﺪا))وﻫﻮ واﺣﺪ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ؛ ﻷن  ((أﺣﺪ))ﺗﻘﺘﻀﻲ اﺛﻨﲔ ﻓﺼﺎﻋﺪا، وإﳕﺎ ﺟﺎز ﻣﻊ  ((ﺑﲔ))وﻗﺎل اﻟﻮاﺣﺪي: "  
. وإﳕﺎ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ (٧٤ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ: ﴾ )ِﻣْﻦ َأَﺣٍﺪ َﻋْﻨُﻪ َﺣﺎِﺟﺰِﻳﻦ ََﻓَﻤﺎ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ﳚﻮز أن ﻳﺆدي ﻋﻦ اﳉﻤﻴﻊ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:﴿
ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﻢ. ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻔﻆ  ((ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻫﺬا أﺣﺪ))ﻟﻴﺲ ﻛﺮﺟﻞ ﻳﺜﲎ وﳚﻤﻊ، وﻗﻮﻟﻚ:  ((أﺣًﺪا))ﻷن 
؛ ﻷن ((ﻨﻬﻢﻻ ﻧﻔﺮق ﺑﲔ رﺟﻞ ﻣ))، وإن ﻛﺎن ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻘﻮل: ((ﺑﲔ))ﻳﺆدي اﳉﻤﻊ ﺟﺎز أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ  ((أﺣﺪ))
 ﰲ وﻳﻞ اﺛﻨﲔ وإن ﺷﺌﺖ ﰲ وﻳﻞ أﻛﺜﺮ" ((أﺣًﺪا))ﻻ ﻳﺜﲎ ﻛﻤﺎ ﻳﺜﲎ اﻟﺮﺟﻞ وﳚﻤﻊ. ﻓﺈن ﺷﺌﺖ ﺟﻌﻠﺖ  ((أﺣًﺪا))
  (. ٣١٠٢، ﻣﻘﺒﻮﻟﺔو)اﻟﻌﻮاﻣﻲ، 
وﻗﺎل اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري: ")َﻻ ﻧُـَﻔّﺮُِق َﺑْﲔَ َأَﺣٍﺪ ِﻣْﻦ ُرُﺳِﻠِﻪ( أﺿﺎف ﺑﲔ إﱃ أﺣﺪ؛ ﻷن اﳌﺮاد ﺑﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ اﻟﻜﺜﺮة، ﻷن 
َوَﻣﺎ ﻳُـَﻌﻠَِّﻤﺎِن ِﻣْﻦ َأَﺣٍﺪ َﺣﱴﱠ ﻳَـُﻘﻮَﻻ ِإﳕﱠ َﺎ َﳓُْﻦ ِﻓﺘـْ َﻨٌﺔ َﻓَﻼ ﴿...أﺣًﺪا ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﻔﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﺮة ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
(، وﻧﻈﺎﺋﺮﻩ ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﺘﺎب ﷲ وﻛﻼم اﻟﻌﺮب. وﻟﻮ ٢٠١)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة:  ...﴾ﻓَـﻴَـﺘَـَﻌﻠﱠُﻤﻮَن ِﻣﻨـْ ُﻬَﻤﺎ﴿، ّﰒ ﻗﺎل: ﴾َﺗْﻜُﻔْﺮ...
اﳌﺎُل ﺑﲔ ))ﻛﺎن اﳌﺮاد ﺑﻪ اﻟﻮاﺣﺪ ﳌﺎ ﺟﺎز إﺿﺎﻓﺔ ﺑﲔ إﻟﻴﻪ، ﻷ±ﺎ ﻻ ﺗﻀﺎف إﱃ اﻟﻮاﺣﺪ، أﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻘﺎل: 
  (. ٧١٠٢ ،ﻲ)اﻟﺮﻓﺎﻋ "((وﻋﻤﺮو))ﺣﱴ ﻳﻘﻮل:  ((زﻳﺪ ٍ
ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺮاد وﱂ ﻳﻘﻞ آﺣﺎد، ﻻن اﻷﺣﺪ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻮاﺣﺪ واﳉﻤﻴﻊ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل  ((َﺑْﲔَ َأَﺣﺪ ٍ)) وﻗﺎلوﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ: "
 ﺻﻔﺔ ﻻﺣﺪ، ﻻن ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳉﻤﻊ". ((ﺣﺎِﺟﺰِﻳﻦ َ))ﻓـ( ٧٤)ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ:  ﴾َﻓَﻤﺎ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َأَﺣٍﺪ َﻋْﻨُﻪ َﺣﺎِﺟﺰِﻳﻦ َ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
  (.٥١٠٢ ،)اﻟﻌﻮاﺿﻲ
ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮد، ورّد ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻼﺗﺒﻘﻮﻟﻪ:  ((أﺣﺪ ً))وأﻣﺎ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﻓﻠﻪ رأي ﳐﺎﻟﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻵراء ﻓﺬﻫﺐ إﱃ أّن 
"ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ: وأﺣﺪ، ﻗﻴﻞ: إﻧﻪ ﲟﻌﲎ ﲨﻴﻊ، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﺑﲔ ﲨﻴﻊ رﺳﻠﻪ، وﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﺪي ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺎﰲ ﻛﻮ±ﻢ 
ﻷن اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﺮﺳﻞ، ﺑﻞ اﻟﺒﻌﺾ،  ﻣﻔﺮﻗﲔ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﻞ. واﳌﻘﺼﻮد Cﻟﻨﻔﻲ وﻫﺬا،
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، ﻓﺜﺒﺖ أن اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ Cﻃﻞ، ﺑﻞ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ: ﻻ ﻳﻔﺮق أﺣﺪ ﻣﻦ رﺳﻠﻪ وﺑﲔ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-وﻫﻮ ﳏﻤﺪ 
إﻻ أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ  ﻏﲑﻩ ﰲ اﻟﻨﺒّﻮة. اﻧﺘﻬﻰ. وﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﺨﻴﺺ. وﻻ ﻳﻌﲏ ﻣﻦ ﻓﺴﺮﻫﺎ: ﲜﻤﻴﻊ، أو ﻗﺎل: ﻫﻲ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻴﻊ،
¸ﺎ اﻟﻌﻤﻮم ﳓﻮ: ﻣﺎ ﻗﺎم أﺣﺪ، أي: ﻣﺎ ﻗﺎم ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل، ﻣﺜًﻼ، وﻻ ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، ﻻ أﻧﻪ ﻧﻔﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻦ 
اﳉﻤﻴﻊ، ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻟﺒﻌﺾ، وﳛﺘﻤﻞ ﻋﻨﺪي أن ﻳﻜﻮن ﳑﺎ ﺣﺬف ﻓﻴﻪ اﳌﻌﻄﻮف ﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﻻ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ 
 ،)ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ واﺣﺪ، ﻻ أﻧﻪ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﻌﻤﻮم ﰲ اﻟﻨﻔﻲ" أﺣﺪ ﻣﻦ رﺳﻠﻪ وﺑﲔ أﺣﺪ، ﻓﻴﻜﻮن أﺣﺪ
  (.٧١٠٢
  (٤ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء: ﴾ )َوآﺗُﻮا اﻟﻨَِّﺴﺎَء َﺻُﺪﻗَﺎ»ِِﻦﱠ ِﳓَْﻠًﺔ ﻓَِﺈْن ِﻃْﱭَ َﻟُﻜْﻢ َﻋْﻦ َﺷْﻲٍء ِﻣْﻨُﻪ ﻧَـْﻔًﺴﺎ َﻓُﻜُﻠﻮُﻩ َﻫِﻨﻴًﺌﺎ َﻣﺮِﻳًﺌﺎ﴿ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: 
وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﰱ اﻟﻜﻼم ، ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ: ((ﻧﻔًﺴﺎ))ﻫﻮ ﻟﻔﻆ  اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﳉﻤﻴﻊ ُوﳑﺎ ﺟﺎء ﰱ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ   
" )ﻣﻠﻴﺎﱐ. ، وإن ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ: أَْﻋُﻴﻨﺎ ًوأَﻧُﻔﺴﺎ ً((َﻗﺮِْرEَ ﺑﻪ َﻋْﻴﻨﺎ ً))و﴾، ﻓَِﺈْن ِﻃْﱭَ َﻟُﻜْﻢ َﻋْﻦ َﺷْﻲٍء ِﻣْﻨﻪ ُﻧَـْﻔًﺴﺎ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ 
  (.٩٠٠٢
َﲔ ﻟﺮﱠُﺳﻮَل ﻓَُﺄوﻟَِﺌَﻚ َﻣَﻊ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ أَﻧْـَﻌَﻢ اaﱠ  َُﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠِﺒﻴَِّﲔ َواﻟﺼِّ ﺪِّﻳِﻘَﲔ َواﻟﺸﱡَﻬَﺪاِء َواﻟﺼﱠﺎﳊ َِِوَﻣْﻦ ﻳُِﻄِﻊ اaﱠَ َوا﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
  (٩٦ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء: ﴾، )َوَﺣُﺴَﻦ أُوﻟَِﺌَﻚ َرِﻓﻴًﻘﺎ
إﳕﺎ وﺣﺪ اﻟﺮﻓﻴﻖ وﻫﻮ ، ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء: "((اﻟﺮﻓﻘﺎء))ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ Eﺋﺐ ﻋﻦ  ((رﻓﻴًﻘﺎ)) ﴾َوَﺣُﺴَﻦ أُوﻟَِﺌَﻚ َرِﻓﻴًﻘﺎ﴿  
ﺻﻔﺔ ﳉﻤﻊ؛ ﻷن اﻟﺮﻓﻴﻖ واﻟﱪﻳﺪ واﻟﺮﺳﻮل ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻪ اﻟﻌﺮب إﱃ اﻟﻮاﺣﺪ وإﱃ اﳉﻤﻊ. ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﺎل )َوَﺣُﺴَﻦ أُوﻟِﺌَﻚ َرِﻓﻴﻘﺎ(ً 
وﻻ ﳚﻮز ﰱ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم أن ﺗﻘﻮل: ﺣﺴﻦ أوﻟﺌﻚ رﺟﻼ، وﻻ ﻗﺒﺢ أوﻟﺌﻚ رﺟﻼ، إﳕﺎ ﳚﻮز أن ﺗﻮﺣﺪ ﺻﻔﺔ اﳉﻤﻊ إذا 
  (.١١٠٢ ،". )ﺣﺴﻦ ﲪﺪ اﲪﺪن اﲰﺎ ﻣﺄﺧﻮذا ﻣﻦ ﻓﻌﻞ وﱂ ﻳﻜﻦ اﲰﺎ ﻣﺼﺮﺣﺎ ﻣﺜﻞ رﺟﻞ واﻣﺮأةﻛﺎ
  .(٣١٠٢ ،)ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد .((ُﻫْﻢ ﱄ َﺻِﺪﻳﻖ ٌ))واﺣﺪ ﰲ ﻣﻌﲎ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ  ((اﻟَﺮِﻓﻴﻖ ُ))وﻗﺎل اﻷﺧﻔﺶ: و  
ﻣﻨﺼﻮب، وﰲ ﻧﺼﺒﻪ وﺟﻬﺎن، أﺣﺪﳘﺎ: أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺼﻮCً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻳﺮاد ﺑﻪ  ((رﻓﻴًﻘﺎ))وﻗﺎل اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري: "  
وﻗﺪ ﻳﻘﺎم اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﻨﻜﻮر ﻣﻘﺎم ﺟﻨﺴﻪ. واﻟﺜﺎﱐ أﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻋﻠﻰ  ((ﻋﺸﺮون رﺟًﻼ ))ﻫﻨﺎ اﳉﻤﻊ، ﻓﻮّﺣﺪ ﻛﻤﺎ وّﺣﺪ ﰲ ﳓﻮ: 
  (. ٧١٠٢ ،اﳊﺎل" )اﳌﺮﻋﺸﻠﻲ
ﻂ واﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻔﺮد واﳌﺜﲎ واÃﻤﻮع ﺑﻠﻔﻆ وﺟﺎء ﻣﻔﺮدًا إّﻣﺎ ﻷن اﻟﺮﻓﻴﻖ ﻣﺜﻞ اﳋﻠﻴوﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن: "  
  (.٥١٠٢ ،" )ﻋﺴﲑيواﺣﺪ. وأّﻣﺎ ﻹﻃﻼق اﳌﻔﺮد ﰲ Cب اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻛﺘﻔﺎء وﻳﺮاد ﺑﻪ اﳉﻤﻊ، وﳛﺴﻦ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﺔ
  واﻟﺮﻓﻴﻖ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﳉﻤﻊ أي رﻓﻘﺎء.  
  (.٨٦ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ: ﴾ )ﻗَﺎَل ِإنﱠ َﻫُﺆَﻻِء َﺿْﻴِﻔﻲ َﻓَﻼ ﺗَـْﻔَﻀُﺤﻮن ِ﴿ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: 
: ﻳﻜﻮن واﺣًﺪا وﻳﻜﻮن ((اﻟَﻀْﻴﻒ َ))َﻷّن . ﻗﺎل اﻷﺧﻔﺶ: "ﻣﻔﺮد ﻳﺮاد ﺑﻪ اﳉﻤﻊ أي أﺿﻴﺎﰲ ((ﺿﻴﻔﻲ))ﻓﻠﻔﻆ   
  (.٦١٠٢ ،رﻓﻴـــــــﻘﺔﲨﺎﻋﺔ")
وﻗﺎل اﻟﺰﺟﺎج: "اﻟﻀﻴﻒ ﻳﻮﺣﺪ وإن وﺻﻔﺖ ﺑﻪ اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﺗﻘﻮل: ﻫﺬا ﺿﻴﻒ، وﻫﺬان ﺿﻴﻒ، وﻫﺆﻻء ﺿﻴﻒ.   
ﻠﺖ أﺿﻴﺎف، وﺿﻴﻔﺎن. ﻓﻤﻦ وﺣﺪ ﻓﻸﻧﻪ ﻣﺼﺪر وﺻﻒ ﺑﻪ اﻻﺳﻢ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل: ﻫﺆﻻء ﻋﺪل، وإن ﺷﺌﺖ ﻗ
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وﺣﺪ، وإﳕﺎ وﺣِّ ﺪ اﳌﺼﺪر ﰲ ﻗﻮﻟﻚ: ﺿﺮﺑﺖ اﻟﻘﻮم ﺿﺮCً، ﻷن اﻟﻀﺮب ﺻﻨﻒ واﺣﺪ. وإذا ﻛﺎن أﺻﻨﺎﻓًﺎ وﲨﻌﺖ، ﻓﻘﻠﺖ: 
ﺿﺮﺑﺘﻬﻢ ﺿﺮCً، وﺿﺮﺑﺘﻬﻢ ﺿﺮوCً، أي أﺟﻨﺎًﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮب، واﻟﻀﻴﻒ ﻣﺼﺪر ﺿﻔﺖ اﻟﺮﺟَﻞ أﺿﻴﻔﻪ ﺿﻴًﻔﺎ، ﻓﺄE ﺿﺎﺋﻒ، 
  (.٥١٠٢ ،واﻟﺮﺟﻞ ﻣﻀﻴﻒ إذا ﻛﺎن ﻣﻔﻌﻮًﻻ، وأﺿﻔﺘﻪ إذا أﻧﺰﻟﺘﻪ" )ﻟﻌﻮاﺿﻲ
  (.١١٠٢ ،أي أﺿﻴﺎﰲ" )اﻟﺴﻌﺪي ((ِإنﱠ ﻫُﺆﻻِء َﺿْﻴِﻔﻲ))وﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ: "  
 ،ﻳﺜﲎ وﻻ ﳚﻤﻊ ﻟﻠﻤﺜﲎ واÃﻤﻮع" )اﻟﺒﻴﺘﻮﺷﻲ ﻻ وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن: "واﻟﻀﻴﻒ أﺻﻠﻪ اﳌﺼﺪر، واﻷﻓﺼﺢ أن  
  (.٢١٠٢
" ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﺼﺪر ﺿﺎﻓﻪ ﻓﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ واﳉﻤﻊ وﻟﺬا ﺻﺢ ﺟﻌﻠﻪ ﺧﱪا ًﳍﺆﻻء"اﻟﻀﻴﻒ وﻗﺎل اﻷﻟﻮﺳﻲ:   
  (.٦١٠٢ ،)ﺷﻴﺒﺎﱐ
ْﻦ َﻋَﻠَﻘٍﺔ ُﰒﱠ ِﻣْﻦ [َ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎُس ِإْن ُﻛﻨـْ ُﺘْﻢ ِﰲ َرْﻳٍﺐ ِﻣَﻦ اْﻟﺒَـْﻌِﺚ ﻓَِﺈEﱠ َﺧَﻠْﻘَﻨﺎُﻛْﻢ ِﻣْﻦ ﺗُـﺮَاٍب ُﰒﱠ ِﻣْﻦ ُﻧْﻄَﻔٍﺔ ُﰒﱠ ﻣ ِ﴿ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: 
ُﺟُﻜْﻢ ِﻃْﻔًﻼ ُﰒﱠ ﻟِﺘَـﺒـْ ُﻠُﻐﻮا َأُﺷﺪﱠُﻛْﻢ ُﳐَﻠﱠَﻘٍﺔ َوَﻏْﲑِ ُﳐَﻠﱠَﻘٍﺔ ﻟِﻨُـَﺒﲔِّ َ َﻟُﻜْﻢ َوﻧُِﻘﺮﱡ ِﰲ اْﻷَْرَﺣﺎِم َﻣﺎ َﻧَﺸﺎُء ِإَﱃ َأَﺟٍﻞ ُﻣَﺴﻤÈﻰ ُﰒﱠ ُﳔْﺮ ُِﻣْﻀَﻐٍﺔ 
ﻳَـْﻌَﻠَﻢ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ ِﻋْﻠٍﻢ َﺷﻴـْ ًﺌﺎ َوﺗَـَﺮى اْﻷَْرَض َﻫﺎِﻣَﺪًة ﻓَِﺈَذا أَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ  َوِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻣْﻦ ﻳُـﺘَـَﻮﰱﱠ َوِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻣْﻦ ﻳُـَﺮدﱡ ِإَﱃ أَْرَذِل اْﻟُﻌُﻤِﺮ ِﻟَﻜْﻴَﻼ 
  (٥ﺳﻮرة اﳊﺞ: ﴾. )اْﻟَﻤﺎَء اْﻫﺘَـﺰﱠْت َوَرَﺑْﺖ َوأَﻧْـﺒَـَﺘْﺖ ِﻣْﻦ ُﻛﻞِّ َزْوٍج  َ¸ ِﻴﺞ ٍ
ﳎﺎزﻩ  ﴾ُﰒﱠ ُﳔْﺮُِﺟُﻜْﻢ ِﻃْﻔًﻼ ﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة: "﴿ﻣﻔﺮد ﻳﺮاد ﺑﻪ اﳉﻤﻊ أي أﻃﻔﺎًﻻ، ﻗﺎل أ ((ﻃﻔﻼ ً)) ﴾ُﰒﱠ ُﳔْﺮُِﺟُﻜْﻢ ِﻃْﻔًﻼ ﴿  
  (.٣١٠٢ﻣﻮﺿﻊ أﻃﻔﺎل واﻟﻌﺮب ﺗﻀﻊ ﻟﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﰱ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻴﻊ". )ﺧﻠﻴﻔﺎت،  ﰲأﻧﻪ 
ﻓَِﺈن ِﻃْﱭَ َﻟُﻜْﻢ َﻋﻦ َﺷْﻲٍء ﻣِّ ْﻨُﻪ ﴿ﻓﺎﺳﺘﻐﲎ Cﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ اﳉﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل  ﴾ُﳔْﺮُِﺟُﻜْﻢ ِﻃْﻔًﻼ ﴿وﻗﺎل اﻷﺧﻔﺶ: "  
  (٤" )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء: ﴾ﻧَـْﻔﺴﺎ
﴾ ﰲ ﻣﻌﲎ أﻃﻔﺎل، ودّل ﻋﻠﻴﻪ ذﻛﺮ اﳉﻤﺎﻋﺔ، وﻛﺄن ﻃﻔﻼ ًﻳﺪل ُﰒﱠ ُﳔْﺮُِﺟُﻜْﻢ ِﻃْﻔًﻼ ﴿وﻗﺎل اﻟﺰﺟﺎج: "ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:   
  (.٣١٠٢ ،)ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ وﳜﺮج ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻃﻔًﻼ".
ووﺿﻊ اﳌﻔﺮد ﻣﻮﺿﻊ اﳉﻤﻊ ﻻ ﻳﻨﻘﺎس ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، وإﳕﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻼت أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: " ﻰوﻋّﻘﺐ ﻋﻠ  
وﻟﺬﻟﻚ  (.٢ﺳﻮرة اﻟﻌﺼﺮ: ﴾ )ِإنﱠ اﻹﻧَﺴﺎَن َﻟِﻔﻰ ُﺧْﺴﺮ ٍ﴿ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻄّْﻔِﻞ ﻣﻦ Cب اﳌﻔﺮد اﳌﻌﺮف ﺑﻼم اﳉﻨﺲ ﻓﻴﻌﻢ، ﻛﻘﻮﻟﻪ 
ﺑﻼم اﳉﻨﺲ،  ﻟﻴﺲ ﳓﻮﻩ ﻷن ﻫﺬا ﻣﻌﺮف ((وﳓﻮﻩ))ﻻ Cﻟﻮاو. وﻗﻮﻟﻪ: ((ﰒ))ﺻﺢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻪ، واﻟﺘﻼوة ﰒ ﳜﺮﺟﻜﻢ ﺑـ
وﻃﻔًﻼ ﻧﻜﺮة، وﻻ ﻳﺘﻌﲔ ﲪﻞ ﻃﻔًﻼ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻴﺴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﰒ ﳜﺮج ﻛﻞ 
أي ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ. وﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل:  (.١٣ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ: ﴾ )َوَأْﻋَﺘَﺪْت َﳍُﻦﱠ ﴿ واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ، ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
  (.١١٠٢)ﳏﻤﺪ ﺣﺮاث.  ﺑﻨﻮ ﻓﻼن ﻳﺸﺒﻌﻬﻢ رﻏﻴﻒ، أي ﻳﺸﺒﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ رﻏﻴﻒ"
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮد وﻧﺺ ﻋﻠﻰ  ((ِﻃْﻔﻼ ً))وﻗﺎل اﻟﺮاﻏﺐ: إن وﻋّﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻟﻮﺳﻲ ﻓﻘﺎل: "  
") اﻟﻘﻠﻴﻞ واﻟﻜﺜﲑ واﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺪا ًذﻟﻚ اﳉﻮﻫﺮي، وﻛﺬا ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة: إﻧﻪ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﺼﺪر ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ 
  (.٤١٠٢ ،أﺑﻮ زﻳﻨﺔ
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)ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن:  ﴾َﻣﺎًﻣﺎَواﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮَن َرﺑـﱠَﻨﺎ َﻫْﺐ ﻟََﻨﺎ ِﻣْﻦ أَْزَواِﺟَﻨﺎ َوُذّر[ِﱠ ﺗَِﻨﺎ ﻗُـﺮﱠَة أَْﻋُﲔٍ َواْﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ﻟِْﻠُﻤﺘﱠِﻘَﲔ إ ِ﴿ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: 
  (.٤٧
وﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ  (٧٧ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء: ﴾ )ﻓَِﺈ±ﱠ ُْﻢ َﻋُﺪوﱞ ِﱄ ﴿ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﲨﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ((اِﻹﻣﺎم))ﻓـﻗﺎل اﻷﺧﻔﺶ: "  
  (.٢١٠٢" )اﻟﺒﻴﺘﻮﺷﻲ. ((ﻫﺆﻻِء أَِﻣﲑEُ))ﻗﺎل:  ((َﻣْﻦ أﻣﲑُُﻛﻢ))اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺟﻞ إذا ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: 
واﺣﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲨﻊ، ﻷﻧﻪ ﻣﺼﺪر ﻛﺎﻟﻘﻴﺎم. ﻗﺎل اﻷﺧﻔﺶ: اﻻﻣﺎم ﲨﻊ آم ﻣﻦ أم  ((إﻣﺎم))ووﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ: "  
  (.٠١٠٢ ،" )اﻟﺒﺸﺪريﻳﺆم ﲨﻊ ﻋﻠﻰ ِﻓَﻌﺎل، ﳓﻮ ﺻﺎﺣﺐ وِﺻَﺤﺎب، وﻗﺎﺋﻢ وﻗﻴﺎم
إﻣﺎ اﻛﺘﻔﺎء Cﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ اﳉﻤﻊ، وﺣﺴﻨﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﺔ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺲ وﻻ  ((ِإَﻣﺎﻣﺎ ً))"وأﻓﺮد وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن:   
  (.٦١٠٢)ﺷﻴﺒﺎﱐ.  وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﲨﻊ آّم ﻛﺤﺎل وﺣﻼل" ((ِإَﻣﺎﻣﺎ ً))ﻟﺒﺲ، وإﻣﺎ ﻷن اﳌﻌﲎ واﺟﻌﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ 
ﻷول ﳉﻌﻞ، ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻔﺮًدا وﲨًﻌﺎ، ﻛﻬﺠﺎن واﳌﺮاد ﺑﻪ ﻫﻨﺎ اﳉﻤﻊ ﻟﻴﻄﺎﺑﻖ اﳌﻔﻌﻮل ا ((إﻣﺎًﻣﺎ))ووﻗﺎل اﻷﻟﻮﺳﻲ: "  
واﺧﺘﲑ ﻋﻠﻰ أﺋﻤﺔ؛ ﻷﻧﻪ أوﻓﻖ Cﻟﻔﻮاﺻﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ. وﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﻔﺮد وأﻓﺮد ﻣﻊ ﻟﺰوم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ؛ ﻷﻧﻪ اﺳﻢ ﺟﻨﺲ 
ﻓﻴﺠﻮز إﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ ﳎﺎزًا ﺑﺘﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﻴﺪ اﻟﻮﺣﺪة، أو ﻷﻧﻪ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﺼﺪر وﻫﻮ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮًﻋﺎ ﻟﻠﻤﺎﻫﻴﺔ 
ﻟﻐﲑﻩ ﻗﺪ ﻳﺮاﻋﻲ أﺻﻠﻪ، وﻷن اﳌﺮاد: واﺟﻌﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﺎ، أو ﻷ±ﻢ ﻛﻨﻔﺲ واﺣﺪة ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻠﻴﻞ واﻟﻜﺜﲑ وﺿًﻌﺎ ﻓﺎذا ﻧﻘﻞ 
  (.٥١٠٢ ،" )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦﻻﲢﺎد ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ واﺗﻔﺎق ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ
ُﺒﻮَن ُﻛﻞﱠ َﺻْﻴَﺤٍﺔ َوِإَذا َرأَﻳْـﺘَـُﻬْﻢ ﺗُـْﻌِﺠُﺒَﻚ َأْﺟَﺴﺎُﻣُﻬْﻢ َوِإْن ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮا َﺗْﺴَﻤْﻊ ﻟَِﻘْﻮِﳍِْﻢ َﻛَﺄ±ﱠ ُْﻢ ُﺧُﺸٌﺐ ُﻣَﺴﻨﱠَﺪٌة َﳛْﺴ َ﴿ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: 
  (٤ﺳﻮرة اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن: ﴾ )َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ُﻫُﻢ اْﻟَﻌُﺪوﱡ ﻓَﺎْﺣَﺬْرُﻫْﻢ ﻗَﺎﺗَـَﻠُﻬُﻢ اaﱠ  َُأﱏﱠ ﻳُـْﺆَﻓُﻜﻮن َ
أن ﻋﺪوا ﻳﻔﺮد ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳉﻤﻊ، ﻣﻔﺮد ﻳﺮاد ﺑﻪ اﳉﻤﻊ، أي ﻫﻢ أﻋﺪاء. ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ:  ((اﻟﻌﺪو)) ﴾ُﻫُﻢ اْﻟَﻌُﺪوﱡ ﴿  
َﳛَْﺴُﺒﻮَن ﴿ ( ﲟﻌﲎ أﻋﺪاء، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:٠٥ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ: ﴾ )َﻟُﻜْﻢ َﻋُﺪوﱞ ﺑِْﺌَﺲ ﻟِﻠﻈﱠﺎِﻟِﻤَﲔ َﺑَﺪًﻻ َوُﻫْﻢ ﴿ ﻗﺎل ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ:
. وﻗﺎل اﺑﻦ ﻓﺎرس: اﻟﻌﺪو اﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﻮاﺣﺪ واﻻﺛﻨﲔ واﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ، وﻗﺪ ﳚﻤﻊ". ﴾ُﻛﻞﱠ َﺻْﻴَﺤٍﺔ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ُﻫُﻢ اْﻟَﻌُﺪوﱡ 
  (.٥١٠٢ ،)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ
﴾ ْﺮَﺿﻰْﻢ ِﻣْﻦ َﻣَﻠٍﻚ ِﰲ اﻟﺴﱠﻤَﻮاِت َﻻ ﺗُـْﻐِﲏ َﺷَﻔﺎَﻋﺘُـُﻬْﻢ َﺷﻴـْ ًﺌﺎ ِإﻻﱠ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ َأْن ¥ََْذَن اaﱠُ ِﻟَﻤْﻦ َﻳَﺸﺎُء َوﻳ ـَوَﻛ َ﴿ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: 
  (.٦٢ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ: )
ﻓﺠﻤﻊ، وإّﳕﺎ ذﻛﺮ ﻣﻠًﻜﺎ واﺣًﺪا، وذﻟﻚ أن ﰲ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ وﻫﻮ ﻣﻔﺮد. ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء: " ((َﻣَﻠﻚ))اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻔﻆ   
ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ أراد ﲨًﻌﺎ، واﻟﻌﺮب ﺗﺬﻫﺐ mﺣﺪ وCﻟﻮاﺣﺪإﱃ اﳉﻤﻊ ﰱ اﳌﻌﲎ ﻳﻘﻮﻟﻮن: ﻫﻞ اﺧﺘﺼﻢ أﺣﺪ اﻟﻴﻮم.  ((ﻛﻢ))
، (٦٣١)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة:  ﴾ﻻ ﻧﻔّﺮق ﺑﲔ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ﴿ﻗﺎل اaّ ﻋّﺰ وﺟّﻞ:  وﻗﺪ واﻻﺧﺘﺼﺎم ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻟﻼﺛﻨﲔ، ﻓﻤﺎ زاد.
ﳑﺎ دل  (٧٤ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ: ﴾ )َﻓﻤﺎ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َأَﺣٍﺪ َﻋْﻨُﻪ ﺣﺎِﺟﺰِﻳﻦ َ﴿: وﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﺗﻘﻊ إّﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﺛﻨﲔ ﻓﻤﺎ زاد. ((ﺑﲔ))ﻓـ
  .(٢١٠٢)اﻟﺒﻴﺘﻮﺷﻲ.  ﻋﻠﻰ أن أﺣًﺪا ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺠﻤﻊ وﻟﻠﻮاﺣﺪ"
ﻫﺬا ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳌﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻼﺋﻜﺔ واﻷﺻﻨﺎم، وزﻋﻢ أن ذﻟﻚ ﻳﻘﺮﺑﻪ إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ: "  
 ((اﳌﻠﻚ))ﻓﺄﻋﻠﻢ أن اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺮة ﻋﺒﺎد»ﺎ وﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﷲ ﻻ ﺗﺸﻔﻊ إﻻ ﳌﻦ أذن أن ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻪ. ﻗﺎل اﻷﺧﻔﺶ: 
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 ((ﻛﻢ))وﻗﻴﻞ: إﳕﺎ ذﻛﺮ ﻣﻠًﻜﺎ واﺣًﺪا، ﻷن  ،﴾ﻪ ُﺣﺎِﺟﺰِﻳﻦ ََﻓﻤﺎ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َأَﺣٍﺪ َﻋﻨ ْ﴿واﺣﺪ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﲨﻊ، وﻫﻮ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
  .(٣١٠٢)اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ،  ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ".
  (.٥٤ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ: ﴾ )َﺳﻴُـْﻬَﺰُم اﳉَْْﻤُﻊ َوﻳُـَﻮﻟﱡﻮَن اﻟﺪﱡ ﺑُـﺮ َ﴿ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: 
، ((اﻟﺮءوس واﻷﻋﲔﺿﺮﺑﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ))ﻓﻮّﺣﺪ، وﱂ ﻳﻘﻞ: اﻷدCر، وﻛّﻞ ﺟﺎﺋﺰ ﺻﻮاب أن ﺗﻘﻮل:  ((اﻟﺪﱡﺑﺮ))ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء: "  
 ،" )اﻟﺸﻜﺮي((إﻧﻪ ﻟﻜﺜﲑ اﻟﺪﻳﻨﺎر واﻟﺪرﻫﻢ، ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺪEﻧﲑ واﻟﺪراﻫﻢ))، وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل: ((ﺿﺮﺑﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺮأس واﻟﻴﺪ))و
  (.١١٠٢
  (.٢١٠٢ ،" )اﻟﺒﻴﺘﻮﺷﻲ"ﻓﺠﻌﻞ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ دﺑﺮًا واﺣًﺪا ﰲ اﻟﻠﻔﻆوﻗﺎل اﻷﺧﻔﺶ:   
َﻳُﻀﺮﱡوُﻛْﻢ ِإﻻﱠ أًَذى َوِإْن ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮُﻛْﻢ ﻳُـَﻮﻟﱡﻮُﻛُﻢ اْﻷَْدCََر ُﰒﱠ َﻻ َﻟْﻦ ﴿وﻗﺎل اﻟﺰﺟﺎج: "اﳌﻌﲎ وﻳﻮﻟﻮن اﻷدCر، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل:   
  (١١١)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان:  ﴾ﻳُـْﻨَﺼُﺮون َ
" ((اﻷدCر))َوﻳُـَﻮﻟﱡﻮَن اﻟﺪﱡ ﺑُـَﺮ( أي اﻷدCر ﻛﻤﺎ ﻗﺎل: ُﻛُﻠﻮا ِﰲ ﺑَـْﻌِﺾ َﺑْﻄِﻨُﻜُﻢ ﺗَِﻌﻔﱡﻮا؛ وﻗﺮىء :وﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي: ")  
  (.٤١٠٢ ،)اﻟﺼﺪﻳﻖ
أي اﻷدCر، وﻗﺪ ﻗﺮيء ﻛﺬﻟﻚ واﻹﻓﺮاد ﻹرادة اﳉﻨﺲ اﻟﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ َوﻳُـَﻮﻟﱡﻮَن اﻟﺪﱡ ﺑُـَﺮ( ")وﻗﺎل اﻷﻟﻮﺳﻲ:   
  (.٦١٠٢ ،)ﺷﻴﺒﺎﱐ ﻣﻨﻬﻢ دﺑﺮﻩ" ﻣﻊ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﻮاﺻﻞ وﻣﺸﺎﻛﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻦ، أو ﻷﻧﻪ ﰲ وﻳﻞ ﻳﻮﱄ ﻛﻞ واﺣﺪ
  (.٤٥ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ: ﴾. )ِإنﱠ اْﻟُﻤﺘﱠِﻘَﲔ ِﰲ َﺟﻨﱠﺎٍت َو±ََﺮ ٍ﴿ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: 
. وزﻋﻢ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ أﻧﻪ ﲰﻊ ﴾َﺳﻴُـْﻬَﺰُم اﳉَْْﻤُﻊ َوﻳُـَﻮﻟﱡﻮَن اﻟﺪﱡ ﺑُـﺮ َ﴿ﻣﻌﻨﺎﻩ: أ±ﺎر، وﻫﻮ ﰱ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء:   
  .(٢١٠٢ ،)اﻟﺒﻴﺘﻮﺷﻲ اﻟﻌﺮب ﻳﻘﻮﻟﻮن: أﺗﻴﻨﺎ ﻓﻼE ﻓﻜّﻨﺎ ﰱ ﳊﻤﺔ وﻧﺒﻴﺬة، ﻓﻮّﺣﺪ، وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻜﺜﲑ"
  (.٣١٠٢ ،اﳌﻘﺼﻮد )ﻋﺒﺪ وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة: "ﳎﺎزﻫﺎ أ±ﺎر"  
)اﻟﺒﻴﺘﻮﺷﻲ.  وﻗﺎل اﻟﺰﺟﺎج: "اﳌﻌﲎ ﰲ ﺟﻨﺎت وأ±ﺎر، واﻻﺳﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ، ﻓﻴﺠﺘﺰأ ﺑﻪ ﻣﻦ اﳉﻤﻴﻊ"  
  (.٢١٠٢
وأ±ﺎر، اﻛﺘﻔﻰ Cﺳﻢ اﳉﻨﺲ. وﻗﻴﻞ: ﻫﻮ اﻟﺴﻌﺔ واﻟﻀﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎر. وﻗﺮىء: ﺑﺴﻜﻮن  ((و±ﺮ))وﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي: "  
  .(٢١٠٢ ،)اﻟﺒﻴﺘﻮﺷﻲﲨﻊ ±ﺮ، ﻛﺄﺳﺪ وأﺳﺪ" ((و±ْﺮ)) اﳍﺎء؛
ﻳﻌﲏ أ±ﺎر اﳌﺎء واﳋﻤﺮ واﻟﻌﺴﻞ واﻟﻠﱭ، ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ. ووّﺣﺪ ﻷﻧﻪ رأس اﻵﻳﺔ، ﰒ  ((َو±ََﺮ ٍ))وﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ: "  
  .(٢١٠٢ ،)اﻟﺒﻴﺘﻮﺷﻲاﻟﻮاﺣﺪ ﻗﺪ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ اﳉﻤﻴﻊ"
 وﺿﻊ اﳌﻔﺮد ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳉﻤﻊ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب
ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ ﰲ أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب، ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ: وﻟﻴﺲ ﲟﺴﺘﻨَﻜٍﺮ ﰱ ﻛﻼﻣﻬﻢ أْن ﻳﻜﻮن ﻓﻘﺪ ﻳﻮﺿﻊ اﳌﻔﺮد وﻳﺮاد ﺑﻪ 
وﻗﺎل  (.١١٠٢ ،اﻟﻠﻔُﻆ واﺣﺪا ًواﳌﻌﲎ ﲨﻴٌﻊ ﺣﱴﱠ ﻗﺎل ﺑﻌُﻀﻬﻢ ﰱ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻻ ُﻳْﺴﺘَـْﻌَﻤُﻞ ﰱ اﻟﻜﻼم" )آدم ﲟﺒﺎ
 ،)ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻮراس م دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ""وﻗﺪ ﺟﺎز ﰲ اﻟﺸﻌﺮ أن ﺗﻔﺮد وأﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ اﳉﻤﺎﻋﺔ إذا ﻛﺎن ﰲ اﻟﻜﻼاﳌﱪّد: 
  ، ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:(٤١٠٢
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وﻛﺎن ﺑﻨﻮ ﻓﺰارة ﺷّﺮ ﻋﻢ وﻛﻨُﺖ ﳍﻢ ﻛﺸﺮ ﺑﲏ اَﻷﺧﻴﻨﺎ، ﻳﻌﲏ ﺷﺮ أَﻋﻤﺎم. ﻣﺎ Cل ﻗﻮم ﺻﺪﻳﻖ ﰒ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ دﻳﻦ 
، ﻳﻌﲏ وﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻋﻘﻞ إذا اﺋﺘﻤﻨﻮا، ﻳﻌﲏ ﻣﺎ Cل ﻗﻮم أﺻﺪﻗﺎء. ﻧﺼﱭ اﳍﻮى ﰒ ارﲤﲔ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ mﻋﲔ أﻋﺪاء وﻫﻦ ﺻﺪﻳﻖ
ﺻﺪﻳﻘﺎت. ﻟﻌﻤﺮي ﻟﺌﻦ ﻛﻨﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺄي واﻟﻨﻮى ﺑﻜﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﰊ إﻧﻜﻢ ﻟﺼﺪﻳﻖ. [ ﻋﺎذﻻﰐ ﻻ ﺗﺰدن ﻣﻼﻣﺔ إن اﻟﻌﻮاذل 
أي وأﻣﺎ ﺟﻠﻮدﻫﺎ  أي ﻟﺴﻦ ﱄ mﻣﺮاء. ¸ﺎ ﺟﻴﻒ اﳊﺴﺮى ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻈﺎﻣﻬﺎ ﻓﺒﻴﺾ وأﻣﺎ ﺟﻠﺪﻫﺎ ﻓﺼﻠﻴﺐ، ﻟﻴﺲ ﱄ mﻣﲑ،
أي ﺑﻄﻮﻧﻜﻢ. ﻗﻠﻨﺎ أﺳﻠﻤﻮا إE أﺧﻮﻛﻢ وﻗﺪ ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ  ﲬﻴﺺ،ﻓﺼﻠﻴﺒﺔ. ﻛﻠﻮا ﰲ ﺑﻌﺾ ﺑﻄﻨﻜﻢ ﺗﻌﻔﻮا ﻓﺈن زﻣﺎﻧﻜﻢ زﻣﻦ 
 ﻰاﻹﺣﻦ اﻟﺼﺪور، أي إE إﺧﻮاﻧﻜﻢ. ذا آCؤE وأﺑﻮك ﻋﺪوا ًأCن اﳌﻘﺮﻓﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺮاب، أي إذا آCؤE وآCؤك ﻋﺪوا.ً وﻋﻠ
ب ﻣﻊ ذاﻟﻚ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻳﺪل ﻋﻠﻲ وﺿﻊ اﳌﻔﺮد ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳉﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب، وﳑﺎ ¥ﰐ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮ 
  اﻟﺸﺮح ﻣﻔﺼﻼ ﻋﻦ ذاﻟﻚ: 
  ﻓَِﺈنﱠ َزَﻣﺎَﻧُﻜْﻢ َزَﻣٌﻦ ﲬَِﻴﺺ ُ    ُﻛُﻠﻮا ِﰲ ﺑَـْﻌِﺾ َﺑْﻄِﻨُﻜُﻢ َﺗِﻌﻔﱡﻮا
اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﲝﺮ اﻟﻮاﻓﺮ وﻫﻮ ﳎﻬﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ. واﳌﻌﻨﯩﻴﻘﺎل أﻛﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺑﻄﻨﻪ إذا ﻛﺎن دون اﻟﺴﺒﻊ، وأﻛﻞ ﰲ ﺑﻄﻨﻪ   
وﻫﻮ  ((ﺑﻄﻦ))ﺣﻴﺚ وﺿﻊ ﻟﻔﻆ  ((ﺑﻄﻨﻜﻢ))ﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ إذا اﻣﺘﻸ وﺷﺒﻊ، واﳋﻤﻴﺺ: اﳉﺎﺋﻊ، أي زﻣﻦ ﺟﺪب وﳐﻤﺼﺔ. واﻟ
  (.٣١٠٢ ،ﲨﻌﺔ وﻣﻔﺮد ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳉﻤﻊ، أي ﺑﻌﺾ ﺑﻄﻮﻧﻜﻢ. )زروﻗﻲ، 
    وﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  ِﰲ َﺣْﻠِﻘُﻜْﻢ َﻋْﻈٌﻢ َوَﻗْﺪ َﺷِﺠﻴـْ َﻨﺎ    ﻻ ﺗُـْﻨِﻜُﺮوا اﻟَﻘْﺘَﻞ وَﻗْﺪ ُﺳِﺒﻴـْ َﻨﺎ
ل: ﻻ ﺗﻨﻜﺮوا ﻗﺘﻠﻨﺎ وﻗﺪ ﺳﺒﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎ ﺧﻠًﻘﺎ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﲝﺮ اﻟﺮﺟﺰ وﻫﻮ اﳌﺴﻴﺐ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﻨﺘﺔ اﻟﻐﻨﻮي. واﳌﻌﲎ ﻳﻘﻮ   
ﻳﻘﺎل ﺷﺠﻰ Cﻟﻌﻈﻢ إذا  ((ﺷﺠﻰ))ﻓﻘﺪ ﺷﺠﻴﺘﻢ ﺑﻘﺘﻠﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﺷﺠﻴﻨﺎ ﳓﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲟﻦ ﺳﺒﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎ، ﻓﻬﺬا ﺑﺬﻟﻚ. 
ﻣﻔﺮًدا وإرادة ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ، أي  ((اﳊﻠﻖ))ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻔﻆ  ((ﺣﻠﻘﻜﻢ))اﻋﱰض ﰲ ﺣﻠﻘﻪ وأﻏﺼﻪ. واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ 
  (.٥١٠٢ ،)أﺑﻮ ﺧﻀﲑ ((.اﳊﻠﻮق))
  وﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  ﻓَِﺒﻴٌﺾ َوأّﻣﺎ ِﺟﻠُﺪَﻫﺎ َﻓَﺼِﻠﻴﺐ ُ  Qَِﺎ ِﺟَﻴُﻒ اﳊَْْﺴَﺮى ﻓَﺄﻣﱠﺎ ِﻋﻈَﺎُﻣَﻬﺎ
وﻫﻲ اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﱰﻛﻬﺎ  ((ﺣﺴﲑ))ﲨﻊ  ((اﳊﺴﺮى))اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻗﺎﺋﻠﻪ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪة. واﳌﻌﲎ 
 ((ﺻﻠﻴﺐ)) ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﳊﻢ، ﻓﺒﺪت وﺻﺎرت ﺑﻴًﻀﺎ، أﺻﺤﺎ¸ﺎ ﻓﺘﻤﻮت، واﺑﻴﻀﺖ ﻋﻈﺎﻣﻬﺎ ﳌﺎ أﻛﻠﺖ اﻟﺴﺒﺎع واﻟﻄﲑ
ﻓﻘﺪ ﻋﱪﻩ Cﳌﻔﺮد  ((ﺟﻠﺪﻫﺎ))[ﺑﺲ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻘﻰ Cﻟﻔﻼة ﱂ ﻳﺪﺑﻎ، ﻳﺼﻒ أرض ﻓﻼة ﻗﻄﻌﻬﺎ إﱃ اﳌﻤﺪوح. واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ 
  (.٣١٠٢ﲨﻌﺔ.  و)زروﻗﻲ،  ((اﳉﻠﻮد))وأرﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ، أي  ((اﳉﻠﺪ))وﻫﻮ 
  وﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  ِإنﱠ اﻟَﻌﻮاِذَل ﻟَْﻴَﺲ ِﱄ [َِِﻣﲑ  ﻻ ﺗُﺮِْدَن َﻣﻼَﻣﱵَ َﻋﺎِذ َﻻِﰐ 
. ﻻ ﺗﻠﻤﻨﲏ ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ Õرادة اﻟﻠﻮم ﻣﻨﻪ وﻫﻮ zٍل ﳍﺎ وﻣﺴﺒﱠﺐ ﻋﻨﻬﺎ واﳌﻌﲎ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﲝﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻫﻮ ﳎﻬﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ.
 (.٦١٠٢ ،)رﻓﻴـــــــﻘﺔ ((.أﻣﺮاء))ﻣﻔﺮًدا ﻣﺮاًدا ﺑﻪ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ، أي  ((أﻣﲑ))ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻟﻔﻆ  ((mﻣﲑ))واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ 
 7109-9452 :)e( NSSI ;0822-0642 :)p( NSSI  36-35 :)1(4 lanruoJ IWAKGNAL
 - 26 -
 
 اﳋﻼ ﺻﺔ .٣
إّن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲤﺘﺎز ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﻤﻴﺰات اﻟﱵ ﻻ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، وﺿﻤﻨﺖ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ﻋﱪ 
اﻟﻘﺮون اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ دﻻﻟﺔ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻓﻴﺪل اﳌﻔﺮد ﻋﻠﻰ واﺣﺪ أو واﺣﺪة، واﳌﺜﲎ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﲔ أو اﺛﻨﺘﲔ، 
اﳌﻔﺮد، وﻗﺪ ¥ﰐ اﳌﻔﺮد  أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ أو اﺛﻨﺘﲔ، وﻗﺪ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻀﻊ اﳉﻤﻊ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺜﲎ أوواﳉﻤﻊ ﻋﻠﻰ 
  ﰲ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ.
ﻓﻤﺠﻲء اﳌﻔﺮد ﰲ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻨﻜﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب إذا ﻛﺎن ﰲ اﻟﻜﻼم دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﲨﻌﻪ. وﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، واﻟﻔﺮاء، وأﰊ ﻋﺒﻴﺪة، واﻷﺧﻔﺶ واﳌﱪد وﻏﲑﻫﻢ ﻓﻘﺪ أّول  وارد ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب.
إّﻻ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻔﺮدة ﺻﺎﳊﺔﳌﻌﲎ اﳉﻤﻌﻔﻼ ﳚﻮز ﰲ  ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺮدات إﱃ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﲨﻌﻪ،
ﰲ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ،  ((ﻃﺎﻟﺐ))ﺑﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﺪﻟﻴﻞ أو اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أّن ﻛﻠﻤﺔ  ((ُﻫْﻢ ﻃَﺎِﻟٌﺐ، وﻫﺆﻻء ﻃﺎﻟﺐ ٌ))ﻣﺜﻞ 
 ..((ﻃﻼب))أي 
  اﳌﺮاﺟﻊ
(. اﻟّﺘﻨﺎوب اﻟّﺪﻻﱄ ﺑﲔ ﺻﻴﻐﺔ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﺻﻴﻎ ﺻﺮﻓﻴﺔ أﺧﺮى ﰲ اﻟﻘﺮآ ن اﻟﻜﺮﱘ. ٦١٠٢اﺑﻦ ﻣﻴﺴﻴـــــــــﺔ، رﻓﻴـــــــﻘﺔ. )
  .٨٠٤-٧٨٣(، ٦٤، )seniamuH secneicS euveR
ﻮﻃﱠﺄ أﳕﻮذًﺟﺎ. ٥١٠٢) .Eﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ، أﺑﻮ ﺧﻀﲑ
ُ
(. ﻟﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ ﰲ ﺿﻮء ﺗﺪاوﻟّﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌ
  .٢٦-٣٣(، ٣٤، )seniamuH secneicS euveR
  (. ُﻣْﺸِﻜُﻞ اﻟﻘﺮآن ﺑَﲔ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ واﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ٤١٠٢أﺑﻮ زﻳﻨﺔ، ﻣﻨﺼﻮر. )
  (. اﻟﺘﻨﺎزع اﻟﺼﻮﰐ ﰲ.١١٠٢اﲪﺪ، ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺣﺴﻦ ﲪﺪ. )
ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم إﱃ ﺑﻼد ﻏﲑ (. ٠١٠٢ﺒﺸﺪري، ﺣﺴﲔ ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ. )اﻟ
  . دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.اﳌﺴﻠﻤﲔ
  . دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮت ﰲ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ(. ١١٠٢ﲟﺒﺎ، آدم. )
  .٦٦١-٧٤١(، ٣٢، )اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ(. اﳊﺮف ﺑﲔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ. ٤١٠٢ﺑﻮراس، ﺳﻠﻴﻤﺎن. )
  ٠٣-٩٠(، ٨٠، )اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ(. اﻻﺗﺒﺎع ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﻌﺮب. ١١٠٢ﺣﺮاث، ﳏﻤﺪ. )
ﺮﻳﻦ ﰲ )ﳎﺎز اﻟﻘﺮآن( واﻟﺮد (. اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة اﳌﻔﺴ٣١٠٢ﻋﺪEن ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ. )و ﺧﻠﻴﻔﺎت، 
  (.١)٠٤، secneicS waL & ai'rahS :tasariDﻋﻠﻴﻪ. 
  (. اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻴﻮب اﻟﺰوﺟﺔ٧١٠٢اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، ردﻳﻨﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ. )
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ﻣﻨﻴﺔ (. آداب اﻟﺸﻴﺦ واﳌﺮﻳﺪ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺰ ٥١٠٢اﻟﺰﺑﻮن، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻘﻠﺔ. )
  اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳍﺠﺮﻳﲔ" دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ".
  )رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة(. اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﻘﺘﻀﺐ ﻟﻠﻤﱪد دارﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳّﺔ(. ٣١٠٢ﲨﻌﺔ. ) وزروﻗﻲ، 
  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.(. دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺰﻳﺪ Cﻟﺘﻀﻌﻴﻒ )ﻓﻌﱠَﻞ( ﰲ ١١٠٢اﻟﺴﻌﺪي، ﺣﺴﻦ ﻏﺎزي ﻋﻜﺮوك. )
  (. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ.٧١٠٢ﺑﻮﻟﻐﻤﺎن ﻧﻌﻴﻤﺔ. ) و ﺳﻜﻴﻨﺔ، ﺑﻐﺪاد
  (. اﻻ ﰲ ﺷﻌﺮ اﳌﺘﻨﱯ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.١١٠٢اﻟﺸﻜﺮي، ﻇﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻛﺎﻇﻢ. )
اﻟﻮاردة ﰲ ﻛﺘﺎﰊ:" اﳌﺨﺘﺼـﺮ"  (. ﺗﻐﺎﻳﺮ اﳌﺼّﻮzت اﻟﻘﺼﲑة ﰲ ﻗﺮاءات أﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﺪﱐ٦١٠٢ﺷﻴﺒﺎﱐ، ﻋﺒﺪ اﻟﻮّﻫﺎب. )
-٥٠٢(، ٥٤، )seniamuH secneicS euveR .–دراﺳﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ–ﻻﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳـﻪ و" اﶈﺘﺴـﺐ" ﻻﺑﻦ ﺟﻨـﻲ ّ
  .٢٢٢
(. اﺳﺘﺪراﻛﺎت اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب" ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ٤١٠٢اﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻫﻴﺜﻢ ﺑﺸﲑ. )
  اﻷﻋﺎرﻳﺐ" ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم.
(. أﺣﻜﺎم اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻜﱪى ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﱯ ﻣﻦ ﺧﻼل ٣١٠٢ز[د ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ. ) و، اﻟﻌﺒﺎدي، اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد
  (.١)٠٤، secneicS waL&  ai'rahS :tasariDﺗﻔﺴﲑﻩ" اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن". 
(. ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ" ﳏﻤﺪ ﻫﺎدي ﻣﻌﺮﻓﺔ" ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻛﺘﺎب ٥١٠٢ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، اﺑﺘﻬﺎج راﺿﻲ. )
  ﻋﺮض وﻧﻘﺪ.-اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ أﳕﻮذﺟﺎ ً
  ..CNI batk. ﻗﻀﺎ[ اﳋﻼف اﻟﻨﺤﻮي ﰲ ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ(. ٣١٠٢ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد، ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد ﳏﻤﺪ. )
  . ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺷﺘﻘﺎق اﻟﺼﺮﰲ وﺗﻄﻮرﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﻷﺻﻮﻟﻴﲔ. (٧١٠٢ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد، ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد ﳏﻤﺪ. )
(، ٩١)١، اﳋﻄﺎب(. اﻟﻠﻐﺔ واﳉﻨﻮن ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ. ٥١٠٢ﻋﺴﲑي، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ آل ﻣﺮﻳﻊ. )
  .٤٥١-١٣١
اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ (. اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ إﻧﻜﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات ﰲ ﻛﺘﺐ ٥١٠٢اﻟﻌﻮاﺿﻲ، ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﳏﻤﺪ. )
  (.٢)١، lanruoJ nuhkisarrAﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﳌﻔﺴﺮﻳﻦ واﻟﻘﺮاء. 
  .(. اﳉﺬور اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ اﳊﻀﺎرة.٣١٠٢ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ. ) واﻟﻌﻮاﻣﻲ، ﻣﺴﻌﻮد 
اﳊﻔﺎﻳﺔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ وﻫﻮ )ﺷﺮح ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ (. ٢١٠٢اﻟﻜﺮدي، ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ /اﻟﺒﻴﺘﻮﺷﻲ. )
  . دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ(
  ﻟﺒﻨﺎن.-. دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ(. ٧١٠٢اﳌﺮﻋﺸﻠﻲ، ﻳﻮﺳﻒ. )
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ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﳕﻮذﺟﺎ. -(. ﻋﻠﻮم اﻟّﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:٩٠٠٢ﻣﻠﻴﺎﱐ. )
(، ٦٤، )selaicos secneics ed te eigoloporhtna'd enneirégla euveRإﻧﺴﺎﻧﻴﺎت. /tayinasnI
  .٧٣-٣١
اﳌﻤﺎرﺳﺎت (. ﻣﻌﺠﻢ أﻟﻌﺎب اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﰲ ﺛﲑ اﻟﻨﺸﺄة وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ. ٨١٠٢وﻟﺪ ﻋﺘﻴﻪ، إدرﻳﺲ. )
  .٢٨-٧٥(، ٩٣، )اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
